















A Preliminary Study of
Internationalization at the Local Level:
The Case of Aikawa Town
in Kanagawa Prefecture, Japan
FUKUSHIMA Tomoko and FUJISHIRO Masahito
In recent years, as foreign residents increase in number throughout
Japan, the policy of “multiculturalism/internationalization” has been
adopted by many local authorities including cities, towns and villages,
and various related activities have been carried out. However, it is
believed that a multicultural society has not yet been concretely achieved.
In the present study, we examined Aikawa Town, Kanagawa Prefecture,
which is an area in which many foreign residents have settled, especially
Peruvian and Brazilian nikkeijins (foreign nationals of Japanese descent),
in order to determine the factual conditions of multicultural society. For
the purposes of this paper, which is the ﬁrst step in the study, we use
“cultural exchange between Japanese and foreign residents” and “equal-
ity of access to civil services and information,” to measure multiculturalism
and discuss it with reference to previous studies on well known Latin
American communities in Japan, especially in terms of the support
activities provided by volunteer organizations. The town government of
Aikawa together with local volunteer organizations hold various events
such as Japanese classes, associations and festivals, through which cul-
tural exchange between Japanese and foreign residents is seen. However,
since these events and activities are led primarily by Japanese residents,
the foreign residents’ participation is quite passive, and they do not
appear to have established an equal multicultural relationship. Neverthe-
less, although Aikawa Town is still far from an ideal multicultural
society, it is making continuous progress toward its realization.













り外国籍である日系二世や三世が ‘定住者’ および ‘日本人配偶者等’ の
資格で来日できるようになり、その数が著しく増加した。2003年度末現在


































生’ の定義を参考に、愛川町の現状を ‘共生’ の視点から捉えることを試
みる。
2. 先行研究にみる ‘共生’ の定義
都築(1996)は、愛知県豊田市の H 団地における日系ブラジル人と彼ら
を迎えた日本人住民との生活を ‘共生’ の視点で考察している。この中で































‘共生’ には多様な形態がありうるとし ‘共生’ を大きく ‘機構的システム
ないし制度上の “共生”’ (= “システム共生”) と ‘労働 = 生活世界上の
“共生” (= “生活共生”)を区別し、さらに細かく整理している2)(小内 1993;
都築 2001)。















階層のホスト住民と ‘共生’ 関係をむすぶ特定パーソンの生活共生(註 2を
参照)’ が成立していると観察している。
このように H 団地における ‘共生’ の現状を概観した上でさらに H 団





































































































































10 代未満 140 138 278
10代 106 81 187
20代 271 249 520
30代 277 333 610
40代 181 214 395
50代 90 122 212
60代 26 18 44
70代 7 3 10
80代 1 0 1
90代以上 0 0 0
合計 1099 1158 2257





















































2600名: 比率 4.62%)、中学校に 46名(全児童生徒数 1386名: 比率 3.32%)
の外国籍児童・生徒が在籍している(2004年 4月現在)。これらの児童・生
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国際交流クラブの Y・M 氏、ハンナの家教会の O・S 氏、鶴見区飲食


















2) 小内(1999)によると次のように ‘共生’ の形態を例示している。













という。この人気の生活情報誌 “Alternativa” は 2001年 5月 24日に創刊され、







4) ‘デカセギ’ は、日本語の ‘出稼ぎ’ が現地語化したものである。
5) 愛川町の総人口は 4万 2817人(2005年 2月現在)、それに対して鶴見区の総
人口は 7967人である。比較する対象の規模は異なるが、同様の南米人の多いコ
ミュニティとして取り上げる。鶴見区は横浜市 18区のうち、中区に次いで二番
目に外国人の多い区である。鶴見区の総人口: 7967人 国籍別登録者数上位 3 カ
国: 韓国および朝鮮 1904人/中国 1714人/ブラジル 1514人(2004年 12月末現在)




を目的とした組織で、外国籍児童を集めて ‘夏休み学習会’ や ‘さわやかフレ
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